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This study aims to support learning conforming to the purpose of the use of the museum that learning and 
enjoying exhibits by making the device capable of talking to anthropomorphic exhibits at museums 
and incorporated string telephone methods. The results of the study are that the device supported appreciation 
at museums and cause to feel the character of the exhibit. And the image of the string telephone helps 
understanding operation of the device. 

































































































































































































































































図 11	 直感的に操作できたか 
 
	 最後に「展示物と話している感覚はあったか」の結果
を図 12 で示す．	 
	 
 

































































































	 	 	 	 	 











































問の結果のグラフを図 19，20,	 21，22 に示す． 
 
 
図 19	 展示物への親しみやすさ 
 
 
図 20	 展示物を学んだ感覚 
 
 
図 21	 展示物をじっくり見られたか 
 
 














と回答した．結果のグラフを図 24 と図 25 に示す． 
 
 
図 24	 糸電話の操作方法は楽しかったか 
 
 




















































































































































































図 28	 展示物ごとのクイズ作成画面 
 
 
































































今回の検証は 10 代後半から 20 代前半が中心となってお










































m，2018 年 1 月 7 日アクセス 
2)博物館法における博物館法の定義について，
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/s
hiryo/07012608/001.htm，2018 年 1 月 18 日アクセス 
